
















The paper examines the extent to which regional sport organizations correlate with the 
regional sport facilities.  Generally, regional sport activities have been promoted by measures 
taken and supported by the MEXT, a variety of sport organizations, and those local 
facilitators appointed by local government, to further enhance the movements such as the 
‘establishment of regional sport clubs’ by the MEXT.  Moreover, cases are that activities have 
been conducted, not in the facilities established especially for that purpose, but in those that 
are part of the public and educational institutions.
It has also been the case that most sport clubs are established within the sphere of 
elementary and junior high schools in the vicinity, whereas the recent trend is toward an 
increase of regional sport clubs established in liaison with high schools and universities.  In 
Kyoto prefecture, the athletic association and the board of education have collaboratively 
taken parts in supporting such activities in fourteen public high schools and some 
universities to promote lifelong learning, utilizing the facilities and resources of those 
schools efficiently.
The present research, in conclusion, includes summary notes of these trends to point 



















































































































































































業による施設別の開放実施率は，体育館が 87.3％，グラウンド 80％，プールが 26.7％となって
いる。



















































































































































































から 2006年度までは，京都市内の小学生を対象（2003年 7月 5日京都新聞朝刊「スポーツメ
モ」に参加者募集の記事が掲載される）に実施したが，2007年度以後は，地域の一つの小学校
と連携して実施した。表 5は，2012年度の参加者 81名の学年別・男女別一覧である。
　　　　　　　  表 5 「参加者詳細（2012年度）
学年 男子 女子 計
１年  6  4 10
２年  8  4 12
３年  5 10 15
４年  7  4 11
５年 11  7 18
６年 11  4 15
計 48 33 81
2003年度の参加者は 46名，2004年度は 74名，2005年度は 73名，2006年度は 75名，2007
年度は 87名，2008年度は 61名（募集人数は 60名），2009年度は 77名，2010年度は 78名，

















95％であった。次いで 2004年度は男子 93％ 女子 84％，2005年度は男子 86％ 女子 87％，2006
年度は男子 96％ 女子 93％，2007年度は男子 82％ 女子 87％，2008年度は男子 81％ 女子 97％，
2009年度は男子 76％ 女子 94％，2010年度は男子 76％ 女子 100％，2011年度は男子 70％ 女子


































テニスで 91.3％，バドミントンで 82.6％である。また，2012年度では，サッカーで 75.3％，バ
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